Radiolarian biostratigraphy of the Matoya Complex in the Northern Shimanto Belt, eastern Kii Peninsula, Southwest Japan by 太田 亨 et al.






The present study examined lithology, stratigraphy and radiolarian fossil ages of chert-clastic 
sequences distributed in the Minami-Ise area, Mie Prefecture to define tectono-stratigraphy and to 
reconstruct the oceanic plate stratigraphy. Lithology and structural features indicate that chert-clastic 
successions distributed in the study area were formed by accretionary processes and we newly defined and 
named this middle to late Cretaceous accretionary wedge as the Matoya Complex. The Matoya Complex is 
further subdivided into four units each bounded by large-scale thrusts, namely, the Togu, Nayaura, Nieura 
and Ugura units, from north to south. We collected Hauterivian to Campanian radiolarian fossils from 51 
chert and mudstone samples. These new age data of each unit suggests that the Togu, Nayaura, Nieura and 
Ugura units were accreted in Albian~Cenomanian, Albian (?), Campanian and Santonian~Campanian, 
respectively. This age constrain also indicates that the Matoya Complex grew and the accretion propagated 
from north to the south during the middle to late Cretaceous.
はじめに
四万十帯には，海洋プレートの沈み込みにより形成された白亜紀〜古第三紀の付加体が主に露出




れている（例えば，Mackenzie et al., 1987 ; Kano et al., 1991 ; Kimura and Mukai, 1991 ; Onishi and 
Kimura, 1995 ; Hashimoto and Kimura, 1999 ; 長江・宮下 , 1999 ; Onishi et al., 2001 ; Ujiie, 2002）．
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また変成作用・被熱史についてはイライト結晶度やビトリナイト反射率を用いた解析が近年報告さ
れている（例えば，坂口ほか , 1992 ; Sakaguchi, 1996 ; Tanabe and Kano, 1996 ; Awan and Kimura, 












Fig. 1. Geological sketch map of the 
Kii Peninsula (after Kato and Saka, 
1995). M.T.L.; Median Tectonic 





























































持つ大規模な向斜が存在し（東宮向斜：Fig. 2），地域東部では NE–SW の走向を示すが，西部に向かっ
て E–W から WNW–ESE に転じ，北方に中角度から高角度で傾斜している（Fig. 2）．
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Fig. 3. Outcrop photograph of the Matoya Complex. (A) Alternating beds of sandstone and mudstone in the Togu Unit. (B) 
Butsuzo Tectonic Line in Fujisaka that separates the Chichibu Belt and the Matoya Complex. (C) Slate cleavage and small-scale 
asymmetrical folding developed in the Nayaura Unit. (D) Coherent alternating beds of sandstone and mudstone in the Nieura Unit. 
(E) Bedded chert and green-colored tuff beds in the Nieura Unit. (F) Duplex structure developed in alternating beds of sandstone 






















層厚 5 〜 100cm 程度の中粒砂からなり，明瞭な級化構造





仏像構造線は Fig. 2 の中央付近に位置する藤坂で確認されている（坂，1971）．


























Fig. 4. Type section of the Togu and Nayaura units 
in Kozukadani. See Fig. 2 for the locality.



















Alternation of sdst./mdst. 
(mdst. dominant)
2．奈屋浦ユニット（Nayaura Unit）
Fig. 5. Type section of the Nayaura 


























チャート，砂岩，緑色岩をブロックとして含んでいる．ブロックは長径数 cm のものから数 100m の
















地質年代：後述のように，チャートから Hauterivian 期中期〜 Barremian 期中期，Albian 期〜 Cenomanian

















































Fig. 6. Type section of the Nieura Unit in the Ugura Peninsula. 
See Fig. 2 for the locality.
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2m 程度の細〜中粒砂岩と数 cm の黒色泥岩の互層からなる．砂岩層には級化構造，平行葉理，リップ
ル斜交葉理が良好に発達する．しばしばフルートキャストやグルーブキャストなどの底痕も認められ，


















Fig. 7. Outcrop photograph of boundary thrust between the Lower and Upper subunits of the Nieura Unit. ch; chert, ss; 
sandstone, ms; mudstone, gt; green-colored tuff, si; siliceous mudstone, Th; thrust. See Fig. 6 for the locality.
上部サブユニットでは，塊状砂岩および礫岩が広く分布する．礫岩の基質は，多くが粗粒砂岩よ
りなり，基質支持と礫支持の両者のタイプが認められる．基底部には逆級化構造と浸食面が発達し，


























































Fig. 8. Type section of the Ugura Unit in the southern coast of the Ugura 
Peninsula. See Fig. 2 for the locality.







地質年代：鵜倉ユニットの堆積年代は後述のように放散虫化石から Santonian 期から Campanian 期
と考えられる．
放散虫化石と年代
本論で得られた放散虫化石種のリストを Tables 1，2，3 に，代表的な放散虫化石の写真を Fig. 9 に，
また，サンプル採集地点を Fig. 10 に示す．化石帯と時代論については，主に日本の後期白亜系と暁
新世の放散虫化石帯区分を再検討した Hollis and Kimura（2001）に従っている．
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Fig. 9. Radiolarian species from the Matoya Complex. 1; Alievium gallowayi  (White), 2; Amphipyndax mediocris  (Tan Sin 
Hok), 3; Amphipyndax plounos Foreman, 4; Amphipyndax stocki (Campbell and Clark), 5; Archaeodictyomitra sliteri Pessagno, 6; 
Archaeodictyomitra vulgaris Pessagno, 7; Archaeospongoprunum cortinaensis Pessagno, 8; Cryptamphorella conara (Foreman), 9; 
Cryptamphorella macropora Dumitrica, 10; Cryptamphorella sphaerica (White), 11; Dictyomitra formosa Squinabol, 12; Dictyomitra 
koslovae Foreman, 13; Dictyomitra multicostata Zittel, 14; Dictyomitra urakawaensis Taketani, 15; Holocryptocanium barbui 
Dumitrica, 16; Pseudoaulophacus floresensis Pessagno, 17; Pseudoaulophacus pargueraensis Pessagno, 18; Pseudodictyomitra 
lodogaensis Pessagno, 19; Pseudodictyomitra pentacolaensis Pessagno, 20; Thanarla praeveneta Pessagno, 21; Theocampe salillum 
Foreman, 22; Theocampe tina (Foreman).



















































た放散虫化石は，Amphipyndax p lounos , 
Archaeodictyomitra apiarium, Archaeodictyomitra 
s imp l e x ,  A r c ha e o d i c t y om i t r a  v u l g a r i s , 
Cryptamphorella conara, Cryptamphorella 
macropora ,  Hemicryp tocapsa po lyhedra , 
Holocryptocanium barbui, Holocryptocanium 
geysersensis, Pseudodictyomitra lodogaensis, 
Pseudodictyomitra pentacolaensis, Sethocapsa 
simplex, Thanarla conica な ど で あ る（Table 
1）．これらの多くは Nakaseko and Nishimura 
（1981） のH. barbui–H. geysersensis 群集（Albian
階〜 Cenomanian 階）と共通している．また，
A. vulgaris および P. lodogaensis の消滅年代（竹























































































Amphipyndax plousios Foreman 
Amphipyndax stocki (Campbell and Clark) 
Archaeodictyomitra apiarium (Rüst)  
Archaeodictyomitra simplex Pessagno  
Archaeodictyomitra vulgaris Pessagno     
Crucella euganea (Squinabol) cf.
Cryptamphorella conara (Foreman) 
Cryptamphorella macropora Dumitrica  
Cryptamphorella sphaerica (White) cf.
Hemicryptocapsa polyhedra Dumitrica   
Holocryptocanium barbui Dumitrica      
Holocryptocanium geysersensis Pessagno   cf. 
Pseudodictyomitra carpatica (Lozyniak) cf. 
Pseudodictyomitra lanceloti Schaaf 
Pseudodictyomitra leptoconica (Foreman) cf.
Pseudodictyomitra lilyae (Tan)  
Pseudodictyomitra lodogaensis Pessagno   
Pseudodictyomitra pentacolaensis Pessagno    
Sethocapsa simplex Taketani   
Squinabollum fossilis (Squinabol)  
Stichomitra communis Squinabol  
Thanarla brouweri (Tan) 
Thanarla conica Pessagno   
Thanarla elegantissima (Cita) 
Thanarla praeveneta Pessagno 
Thanarla pulchra (Squinabol)   cf. 
Xitus clava (Parona) 
Togu U. Nayaura Unit
Radiolarian 
Rock 
Table 1. Radiolarian fossils collected from the Togu and 
Nayaura units.
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谷，1995）ならびに H. barbui の生存期間（Sanfilippo and Riedel，1985）を考慮すると，東宮ユニッ
トの泥岩の堆積年代は Albian 期〜 Cenomanian 期前期と考えられる．
2．奈屋浦ユニット
奈屋浦ユニットでは，一般に放散虫化石の保存状態が非常に不良である．チャート 6 試料，緑色
泥岩 1 試料，珪質泥岩 1 試料から年代決定に有効な放散虫化石が抽出された（Table 1）． 
試 料 番 号 2010 の チ ャ ー ト か ら は Pseudodictyomitra lanceloti, Pseudodictyomitra pentacolaensis, 
Sethocapsa simplex, Squinabollum fossilis, Thanarla brouweri, Thanarla elegantissima, Thanarla pulchra な
どが得られた（Table 1）．T. elegantissima，T. pulchra の出現・生存期間を考慮すると（Sanfilippo 
and Riedel，1985），本試料の年代は Hauterivian 期中期〜 Barremian 期中期と考えられる．試料番
号 04033115，2015，2017 のチャートには，産出レンジの短い種が含まれていないが，T. pulchra，
Pseudodictyomitra lilyae な ど の Berriasian 階 〜 Barremian 階 中 部 に あ た る 放 散 虫 化 石（Schaaf, 
1984；Sanfilippo and Riedel，1985）を産するので，この試料は上記の試料番号 2010 のチャートと
同様な年代を示すと考えられる．
試料番号2018のチャートからはArchaeodictyomitra apiarium, Holocryptocanium barbui , 
Pseudodictyomitra carpatica, Thanarla conica などが得られた．H. barbui は Nakaseko and Nishimura 
（1981） の H. barbui–H. geysersensis 群集の代表種であり，本試料の年代は Albian 期〜 Cenomanian 期
前期と考えられる．緑色泥岩（04091209）や珪質泥岩（2009）からも試料番号 2018 のチャートと
同様の種が見いだされ，これらの試料の堆積年代も Albian 期〜 Cenomanian 期前期と考えられる．
奈屋浦ユニットから産する放散虫化石は種構成の違いから，Hauterivian 期中期〜 Barremian 期中
期ならびに Albian 期〜 Cenomanian 期前期の年代を示す 2 つのグループに分けられる．前者の前期
白亜紀放散虫化石は奈屋浦ユニットの北縁から産する．
02C-902-太田-カラーあり.indd   21 13/03/07   15:34
紀伊半島東部四万十帯北帯的矢コンプレックスの放散虫化石層序 （太田）22
3．贄浦ユニット
Table 2. Radiolarian fossils collected from the Nieura Unit.


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































Acaeniotyle umbilicata (Rüst) cf.
Acanthocircus ellipticus (Campbell and Clark) 
Alievium gallowayi (White) cf.     
Amphipyndax conicus Nakasako and Nisimura        cf. cf. cf.
Amphipyndax ellipticus Nakasako and Nisimura cf. cf.  cf.
Amphipyndax plousios Foreman        
Amphipyndax stocki (Campbell and Clark)                             
Amphipyndax strekta (Empson-Morin) cf. cf.
Amphipyndax tylotus Foreman cf. cf. cf.
Amphisphaera goruna (Sanlippo and Riedel) cf.
Archaeodictyomitra lamellicostata Foreman 
Archaeodictyomitra simplex Pessagno cf.
Archaeodictyomitra sliteri Pessagno  cf.   cf. cf.
Archaeodictyomitra squinaboli Pessagno cf.  cf.  
Archaeodictyomitra vulgaris Pessagno    cf. cf. cf.
Archaeosphaera ? mellifera O'Dogherty 
Archaeospongoprunum cortinaensis Pessagno cf.
Archaeospongoprunum hueyi Pessagno 
Archaeospongoprunum nishiyamae Nakaseko and Nishimura  cf. cf.     
Archaeospongoprunum rumseyensis Pessagno 
Archaeospongoprunum salumi Pessagno     
Archaeospongoprunum stocktonensis Pessagno 
Cavaspongia sphaerica O'Dogherty 
Coniforma antiochensis Pessagno  
Conocaryomma glatta Empson-Morin 
Cornutella californica Campbell and Clark    
Cornutella cretacea Taketani 
Crucella espartoensis Pessagno  
Crucella plana Pessagno 
Cryptamphorella macropora Dumitrica    cf.            
Cryptamphorella sphaerica (White)   cf.        
Cryptamphorella sp. 
Cyrptocapsa campi (Foreman)     
Cyrptocapsa livermorensis (Campbell and Clark)  
Diacanthocapsa acanthica Dumitrica  
Diacanthocapsa acuminata Dumitrica   
Diacanthocapsa umbilicata Dumitrica 
Diacanthocapsa sp. 
Dictyomitra densicostata Pessagno cf.    
Dictyomitra formosa Squinabol           cf.   cf.         cf.   cf.  
Dictyomitra koslovae Foreman                       cf.    
Dictyomitra multicostata Zittel       cf.     cf. cf. 
Dictyomitra napaensis Pessagno 
Dictyomitra urakawensis Taketani  
Eucyrtidium ? Matsumotoi Taketani   
Holocryptocanium barbui Dumitrica cf.
Holocryptocanium geysersensis Pessagno 
Kuppelella ? Costatum (Nakasako and Nishimura)   ?  
Lithocampe japonica (Nakasako and Nishimura) cf.   cf.       
Lithocampe wharanui Hollis cf.   cf. cf.
Mita regina (Campbell and Clark) cf. 
Novixitus ? sp. A Empson-Morin 
Patellula euessceei Empson-Morin     
Praeconocaryomma universa Pessagno        
Praeconocaryomma sp.   
Praestylosphaera hastata (Campbell and Clark) 
Praestylosphaera pusilla (Campbell and Clark) cf. aff. cf.
Pseudoaulophacus oresensis Pessagno cf. cf.   cf.
Pseudoaulophacus lenticulatus Pessagno cf.  cf.  
Pseudoaulophacus pargueraensis Pessagno   cf.
Pseudodictyomitra nakasekoi Taketani  
Pseudodictyomitra pseudomacrocephala (Squinabol) aff.
Pseudodictyomitra sp. D Pessagno 
Stichomitra asymbatos group Foreman       cf. 
Stichomitra communis Squinabol 
Stichomitra warzigita (Empson-Morin)  
Thanarla brouweri (Tan) 
Thanarla elegantissima (Cita) cf. 
Thanarla veneta (Squinabol) 
Theocampe abschnitta (Empson-Morin) 
Theocampe altamontensis (Campbell and Clark)  cf.  
Theocampe salillum Foreman       
Theocampe tina Foreman      
Theocampe urna Foreman    
Vitorfus brustolensis (Squinabol) 
Vitorfus ellipticus (Campbell and Clark) 
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贄浦ユニットの泥岩・緑色凝灰岩・チャートからは Alievium gallowayi，Cryptamphorella macropora，
Dictyomitra formosa， Dictyomitra koslovae， Praeconocaryomma universa など Hollis and Kimura （2001）の
Dictyomitra koslovae（lower）帯〜 Amphipyndax tylotus 帯の構成要素が得られた（Table 2）．したがって，
堆積年代は Santonian 期〜 Campanian 期と考えられる．その中で，05050218 の泥岩は Theocampe tina を
含むので，その上限は Dictyomitra koslovae（upper）帯に限られ，その年代は Santonian 期〜 Campanian
期前期となる．さらに，試料番号 2004 の泥岩は Archaeodictyomitra lamellicostata，Cryptamphorella 
sphaerica，Dictyomitra koslovae が共産するため，Hollis and Kimura（2001）の Dictyomitra koslovae（upper）
帯〜 Amphipyndax tylotus 帯に相当すると考えられ，それが示す年代は Campanian 期である．
また，05050202，05050213，05051003の試料は，Hollis and Kimura（2001）のDictyomitra Koslovae （upper）
帯に限定され，それが示す年代は Campanian 期前期である．05050202 の泥岩は，Archaeospongoprunum 
hueyi，Theocampe urna，Diacanthocapsa acuminata，Dictyomitra koslovae，Dictyomitra multicostata を産し，
橋本・石田（1997）による Stichomitra compsa 帯の群集に類似し，その年代は Campanian 期前期とされ
ている．同様に，試料番号 05050219 の泥岩試料に含まれている Diacanthocapsa acuminata と Theocampe 
salillum の共産は，石田・橋本（1998）によれば Campanian 期の年代を示す．
緑色凝灰岩では，泥岩・珪質泥岩で多産するArchaeospongoprunum hueyi，Pseudoaulophacus floresensis，
Pseudoaulophacus lenticulatus を産出しない替わりに，Praeconocaryomma universa，Dictyomitra formosa，
Cryptamphorella sphaerica，Alievium gallowayi などを産し，それらの共産関係から，Hollis and 
Kimura（2001）の Dictyomitra koslovae（lower）帯上部〜 A. tylotus 帯に対比され，それが示す年代
は Santonian 後期〜 Campanian 期である．特に 05050209 の試料は，Dictyomitra koslovae（lower）帯上
部〜 Dictyomitra koslovae（upper）帯に限定され，Santonian 期後期〜 Campanian 期前期の年代を示す．
産出種は少ないものの，贄浦ユニットの上部サブユニットでは礫岩中のチャート礫や泥岩礫から
も放散虫化石を得られた．泥岩礫の試料に関しては，贄浦ユニットの堆積年代と同様に Hollis and 
Kimura（2001）の Dictyomitra koslovae（lower）帯〜 Amphipyndax tylotus 帯の中に多くの試料が納
まり，一部は Theocampe tina および Theocampe urna の存在により Dictyomitra koslovae 帯（Santonian
期〜 Campanian 期前期）に限定できる．ただし，05081003 の泥岩礫試料は Crucella plana およ
び Archaeospongoprunum rumseyensis を含んでいるので，Pessagno（1976）の Orbiculiforma vacaensis 
Subzone に相当し，贄浦ユニットの堆積年代より古い Coniacian 期後期に限定される可能性がある．
チャート礫（04050204，05050516，05050518）に関しては，Dictyomitra formosa が産出する．
こ の 種 の 生 存 期 間 に つ い て は，Coniacian 期 以 前 〜 Campanian 期（Hollis and Kimura，2001）， 
Turonian 期〜 Campanian 期（石田・橋本，1998），Turonian 階上部〜 Campanian 階前期（竹谷，
1995）を示すとされているので，これらの試料の堆積年代は，ほぼ Turonian 期〜 Campanian 期
と考えられる．ただし，05050518 のチャート礫試料から産する Pseudodictyomitra nakasekoi は， 
Cenomanian 期〜 Coniacian 期前期（Taketani，1982；竹谷，1995）の生存期間をもつので，この試
料の年代は Turonian 期〜 Coniacian 期前期に限定できる可能性が高い．また，試料番号 05080507
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のチャート礫は，そのほかの礫より古い年代を示し，Thanarla elegantissima，Thanarla veneta，
Holocryoptocanium geysersensis，Pseudodictyomitra nakasekoi の 共 産 に よ り，Taketani（1982） の
Diacanthocapsa euganea 〜 Thanarla elegantissima 帯に相当し，その年代は Cenomanian 期前期である．
この礫は，年代から考えて奈屋浦ユニットより再堆積したチャートである可能性がある．
以上を概観すると，贄浦ユニットの試料は Santonian 期〜 Campanian 期の年代を示し，特
に，泥岩および珪質泥岩は Campanian 期前期に限定できる試料がある．また，どの試料からも，
Amphipyndax tylotus や Amphipyndax pseudoconulus など Amphipyndax tylotus 帯の特徴種が産出しなかっ
たことから，このユニットの堆積は Campanian 期後期より以前に終了していた可能性が高い．
なお，Mizutani et al.（1982）は鵜倉半島中央部の林道沿いの層状チャ トーよりNakaseko and Nishimura 
（1981）の Holocryptocanium barbui 〜 Holocryptocanium geysersensis 群集（Albian 階〜 Cenomanian 階）を，




り（Fig. 9），緑色凝灰岩 3 試料，チャー
ト 1 試料ならびに礫岩中の泥岩・緑色
凝 灰 岩 礫 4 試 料 か ら 放 散 虫 化 石 を 得
た． 産 出 し た 種 は，Amphipyndax stocki, 
Dictyomitra formosa, Dictyomitra koslovae, 
Cryptamphorella macropora など Hollis 
and Kimura （2001） の Dictyomitra koslovae










Santonian から Campanian であると考え
られる．














































































































Alievium gallowayi (White) 
Alievium murphyi Pessagno 
Amphipyndax conicus Nakasako and Nisimura  cf.
Amphipyndax ellipticus Nakasako and Nisimura
Amphipyndax plousios Foreman  
Amphipyndax stocki (Campbell and Clark)      
Amphipyndax tylotus Foreman cf.
Archaeodictyomitra sliteri Pessagno cf. 
Archaeodictyomitra squinaboli Pessagno   
Archaeodictyomitra vulgaris Pessagno cf. cf.
Archaeospongoprunum cortinaensis Pessagno 
Archaeospongoprunum nishiyamae Nakaseko and Nishimura cf.
Coniforma antiochensis Pessagno 
Cornutella californica Campbell and Clark  
Cryptamphorella macropora Dumitrica    
Cryptamphorella sphaerica (White)   
Diacanthocapsa comys (Foreman) cf.
Dictyomitra densicostata Pessagno 
Dictyomitra formosa Squinabol      
Dictyomitra koslovae Foreman      
Dictyomitra multicostata Zittel   
Eucyrtidium ? Matsumotoi Taketani cf. 
Kuppelella ? Costatum (Nakasako and Nishimura) 
Lithocampe manifesta (Foreman) 
Lithocampe wharanui Hollis cf.
Mita regina (Campbell and Clark) cf.
Praeconocaryomma universa Pessagno 
Praestylosphaera pusilla (Campbell and Clark) aff. aff.
Pseudoaulophacus oresensis Pessagno 
Pseudodictyomitra lodogaensis Pessagno 
Stichomitra asymbatos group Foreman cf. 
Theocampe altamontensis (Campbell and Clark) 
Theocampe tina Foreman 




Table 3. Radiolarian fossils collected from the Ugura Unit.









るので，東宮ユニットの付加年代は Albian 期〜 Cenomanian 期前期となる．この東宮ユニットの構
造的下位に位置する奈屋浦ユニットからは付加年代（泥岩堆積年代）が解っていないが，珪質泥岩
の堆積年代が Albian 期〜 Cenomanian 期前期であることを考慮すると，奈屋浦ユニットの付加年代
は東宮ユニットよりも若い可能性が高い．さらに，東宮・奈屋浦ユニットの構造的下位を占める贄
浦ユニットと鵜倉ユニットの泥岩堆積年代は Campanian 期に相当する．したがって，東宮・奈屋浦・










上記の産出化石の検討を踏まえて的矢コンプレックスの年代論をまとめたのが Fig. 11 になる．年
代データがまだ不十分ではあるが，各ユニットは玄武岩，チャート，多色泥岩（緑色凝灰岩），砕屑
岩からなる Albian 期から Campanian 期までの連続した海洋プレート層序を構成している．ただし，
東宮ユニットは砕屑岩層のみから構成されている．
奈屋浦ユニットでは，チャート−砕屑岩シーケンスの繰り返しが数回認められるが（Fig. 2），こ
れらは年代の異なる海洋プレート層序である可能性が高い．Fig. 9 の Locs. 4 〜 7 のチャートからは


















〜 Cenomanian 期 前 期，Santonian 期 〜
Campanian 期前期の付加体であり，現在


































Togu U. Nayaura Unit Nieura Unit Ugura U.


































Fig. 11. Reconstructed oceanic plate stratigraphy of the Matoya 
Complex.












Awan, M. A. and Kimura, K., 1996, Thermal structure and uplift of the Cretaceous Shimanto Belt, Kii Peninsula, 





Hashimoto, Y. and Kimura, G., 1999, Underplating process from melange formation to duplexing : Example from the 
Cretaceous Shimanto Belt, Kii Peninsula, southwest Japan. Tectonics, 18, 92-107.
はてなし団体研究グループ，1971，紀伊半島西部海岸地域の牟婁層群の層序と構造．和歌山大学教育紀要（自然科学），
21，71-83.
Hollis, C. J. and Kimura, K., 2001, A unified radiolarian zonation for the Late Cretaceous and Paleocene of Japan. 
Micropaleontology, 47, 235-255.





Kano, K., Nakaji, M. and Takeuchi, S., 1991, Asymmetrical mélange fabrics as possible indicators of convergent 




Kimura, G. and Mukai, A., 1991, Underplated units in an accretionary complex : mélange of the Shimanto Belt of eastern 
Shikoku, Southwest Japan. Tectonics, 10, 31-50.
Kimura, T., 1954, The discovery of the low angle thrust, along the Mikabu line in eastern Kii Peninsula, Western Japan 
: description of areal geology and sedimentary rocks. Jour. Earth sci., Nagoya Univ., 2, 173-190.
Kimura，T., 1957, The geologic structure and the sedimentary facies of the Chichibu group in the eastern Kii 
Peninsula; a contribution to the geotectonic study of Southwest Japan. Sci. Pap. Coll. Gen. Educ. Univ. Tokyo, 7, 243-
272.
02C-902-太田-カラーあり.indd   27 13/03/07   15:34
紀伊半島東部四万十帯北帯的矢コンプレックスの放散虫化石層序 （太田）28
Mackenzie, J. S., Needham, D. T. and Agar, S. M., 1987, Progressive deformation in an accretionary complex: an 
example from the Shimanto belt of eastern Kyusyu, southwest Japan. Geology, 15, 353-366.
水垣桂子，1987，紀伊半島東部磯浦の礫岩（四万十累層群）中の中生代放散虫化石．名古屋大総合研究資料館報告，no. 3，
19-69.
Mizutani, S., Nishiyama, H. and Ito, T., 1982, Radiolarian biostratigraphic study of Shimanto Group in the Nanto-Nansei 
Area, Mie Prefecture, Kii Peninsula, Central Japan. Jour. Earth Sci. Nagoya Univ., 30, 31-107.
長江　晋・宮下純夫，1999，九州四万十帯北帯の低圧高温型変成作用と変形作用．地質学論集，no. 52，255-272．
Nakaseko, K. and Nishimura, A., 1981, Upper Jurassic and Cretaceous Radiolaria from the Shimanto Group in 




Ohmori, K., Taira, A., Tokuyama, H., Sakaguchi, A., Okamura, M. and Aihara, A., 1997, Paleothermal structure of the 
Shimanto accretionary prism, Shikoku, Japan: Role of an out-of- sequence thrust. Geology, 25, 327-330.
Onishi, C. T. and Kimura, G., 1995, Change in fabric of mélange in the Shimanto Belt, Japan : change in relative 
convergence. Tectonics, 14, 1273-1289.
Onishi, C. T., Kimura, G., Hashimoto, Y., Ikehara-Ohmori, K. and Watanabe, T., 2001, Deformation history of tectonic 
mélanges and its relationship to the underplating process and relative plate motion: An example from the deeply 
buried Shimanto Belt, SW Japan. Tectonics, 20, 376-393.
Pessagno, E. A. Jr., 1976, Radiolarian zonation and stratigraphy of the Upper Cretaceous portion of the Great Valley 




Sakaguchi, A., 1996, High paleogeothermal gradient with ridge subduction beneath the Cretaceous Shimanto 
accretionary prism, southwest Japan. Geology, 24, 795-798.
Sanfilippo, A. and Riedel, W. R., 1985, Cretaceous radiolarian. In Bolli, H. M., Saunders, J. B. and Perch-Nielsen, K., 
ed., Plankton stratigraphy. Cambridge Univ. Press, Cambridge, 573-630.




Taketani, Y., 1982, Cretaceous radiolarian biostratigraphy of the Urakawa and Obira areas, Hokkaido. Sci. Rept. Tohoku 







Taira, A., Okada, H., Whitaker, G. H. McD. and Smith, A. J., 1982, The Shimanto Belt of Japan: Cretaceous-lower 
Miocene active margin sedimentation. In Legett, J. K., ed., Trench Forearc Geology: Sedimentation and Tectonics on 
Modern and Ancient Active Plate Margins. Geol. Soc. Spec. Publ. 10, Blackwell Scientific Publications, Melbourne, 5-26.
田邊裕高・狩野謙一，1994，紀伊半島東部 , 海山地域の四万十帯上部白亜系．静岡大学地球科学研究報告，21，1-10．
Tanabe, H. and Kano, K., 1996, Illite crystallinity study of the Cretaceous Shimanto Belt in the Akaishi Mountains, 
eastern Southwest Japan. The Island Arc, 5, 56-68.
植松英行・指田勝男，1996，四国四万十帯北帯の鳥巣式石灰岩ブロックから産する後期ジュラ紀放散虫とその意義．地
02C-902-太田-カラーあり.indd   28 13/03/07   15:34
紀伊半島東部四万十帯北帯的矢コンプレックスの放散虫化石層序 （太田） 29
学雑誌，105，53-66．
Ujiie, K., 1997, Off-scraping accretionary process under the subduction of young oceanic crust : the Shimanto Belt of 
Okinawa Island, Ryukyu Arc. Tectonics, 16, 305-322.
Ujiie, K., 2002, Evolution and kinematics of an ancient decollement zone, mélange in the Shimanto accretionary complex 
of Okinawa Island, Ryukyu Arc. Jour. Struct. Geol., 24, 937-952.
安田　守，1989，関東山地東南部秩父累帯の鳥巣層群相当層―岩相と放散虫年代―．地質雑，95，463-478．
02C-902-太田-カラーあり.indd   29 13/03/07   15:34
02C-902-太田-カラーあり.indd   30 13/03/07   15:34
